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   A 25-year-old man complained of painless, firm scrotal nodules which increased in number 
and size for the last 7 years. Physical examination was unremarkable except for many, firm 
painless nodules near the scrotal raphe. Preoperative diagnosis was multiple scrotal tumors 
of unknown etiology. Surgical excision was performed under epidural anesthesia. On 
microscopic examination, the nodules were located in the dermis and composed of calcified 
material which was positive with the von Kossa calcium stain. There were numerous for-
eign giant cells and dense fibrosis at the margins of the lesions. Idiopathic calcinosis of 
the scrotum was the final diagnosis. Although its etiology is unknown, the literature reviewed 
supported the view that the mast cell accumulation and its degranulation are related to 
idiopathic calcinosis of the scrot um. 
Key words: Scrotum, Calcinosis, Nodule
緒 言







































ロ 　が し　 ロ ヤ 　コし コ




















^L∫ ♪ 一 ㌧.'・





血 液 一 般 検 査lRBC449×104/mm3,WBC5,800/
mm3,Hb13.6g/dl,Ht41,7%,PlateletIG.4x10AI















以上 の所 見 よ り,陰 嚢 の 多 発性 腫 瘤 と診 断 し9月12
日,硬 膜 外 麻 酔下 に陰 嚢 腫 瘤 摘除 お よび 陰 嚢 皮膚 形 成
術 を施 行 した.
手 術 所 見 触知 し うる陰 嚢 腫瘤 を陰 嚢 縫 線 の 左右 で
陰嚢 皮 膚 と と もに摘 除 し,6-0ナ イ ロ ン糸 に て 陰嚢 の
形成 を 行 な った(Fig.2).
病 理 組 織 学 的所 見:H-E染 色 で.は腫 瘤 の被 覆表 皮
は 非 薄編 平 化 し,上 皮成 分 のな い 線 維性 被 膜 で 囲 まれ
た 紫 色 を呈 す る無 構 造物 質 が認 め られ(Fig.3),そ
の 周 囲 に は異 物 巨細 胞 や 線維 組 織 の増 生 が み ら れ た
(Fig.4).v・nKossa染色 で は,前 述 の無 構 造物 質














































本症例 は第438回日本泌尿 器科学 会東京地方会(1985年12
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